

















CONSERVATION AND RESTORATION OF WOOD CARVING UNEARTHED
FROM KAFIR-KALA IN UZBEKISTAN
Tomomi MURAKAMI*
Abstract
　The wooden panels have been discovered from the innermost central room (R 15/16) of the citadel of Kafir-kala. 
Al of the panels are carbonized and consist of one square wooden panel (about 130 × 114 cm), one wooden arch-
shaped panel (about 300 × 55 cm, of which 156 × 55 cm are preserved), and several other pieces.　The type of wood 
used for these panels is determined to be poplar.
　The panels bear numerous smal cracks across their surface.　However, they did not break down in the soil due 
to their carbonization and could survive to this day.　The engraved paterns are almost completely preserved in 
detail.　On the square and arch-shaped panels, the goddess Nana and human figures bringing various offerings in 
their hands to her have been depicted.
　In order to safely take these up from the excavation site, we applied paraloid B-72 and paraffin to the wooden 
panels.　After successfuly transporting them to the laboratory, they have been undergoin a special cleaning process. 
In cooperation with the Louvre Museum (Paris), we are currently seeking the most optimal method of conservation 
and restoration for these panels.



































 １） ベグマトフ他 ２０１７ b，２０１８





出土していることから，Room１２ は食料貯蔵庫であったことが明らかとなった。Room１３（６．１ × ３．３ m）では，
火災層の床面から王冠様の青銅装飾やソグド貨幣，貴石や金属類などが出土したことから，貴重な品を保管して
いた部屋の可能性がある。床面から炭化木材が殆ど出土しないことから，火災後に清掃され再利用されたものと
推測される。Room １７（５．８ × ４．５ m）は貯蔵施設と推測され，部屋の方形区画範囲に土器が集中するとともに，入
り口付近において炭化木材と金属類が多く見つかった。




























 ６） 井上 ２００９































（３）長方形木彫板（約 １６０ cm × ９０ cm）：（図１２）
　数段に分けて人物が配置されている。側面に刻まれる鱗状装飾がアーチと共通することから，アーチの下半分
と推測される。供養者たちの表現は方形木彫板・アーチ形木彫板の人物たちとほとんど同じである。



























































図２４　パラロイド B ７２ とパラフィンによる強化処置
図２２　ガーゼ取り外し後の状態 図２３　クリーニングの様子
32　村　上　智　見
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